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2el)re (af5 bie neue Waft(Jerjd)e) bu{ben 1uir nid,t unter un£l".
,8'a jie uerbamrnen bie ahfod)ficfJe @nabenroa'f)ffe'f)re a1£l ®t)ner,
gh3mu£l, \.13eiagiani!3mu!3, \Rationafi£lmu\3 "bi !3 i n b i e unterfte
S) of f e", unb a{(e bieienigen iiire£l S'rircfJenuerbanbe£l, melcfJe ba!3
neue �ogma nid)t annrl)m�.n, tJJerben au!3 ber ®t)nobe (Jinau£l,
geftofien, be3ro. au!3 if)ren Wmtern berbriingt.
�ie Ill.Mien bieje!3 amerifanifd,en @nallenroafJ1jtreite!3 fdJfo,
gen aber fdJ011 miidJtiq audJ ,111 un!3 nacfJ �eutjd)fanb f1iniiber1
mo bie jog. fiid)fi jcl)en SJniffoutier i!l ilJren �fiittern eine fe(Jr
fJerau0iorbcrnbe ®µrndie gegen bie filn'f)iinger ber a(tfircl)fid)en
�MJre fiif)rrn. Umnog(icfJ bitrfcn mir beut\d)en \lut!Jeraner mit
uerjdJriinften filrmen bie[em e>tnit aui3 ber ierne 5u\e(1rn 1 a(.J ob
un!3 ber\elbc romig ot>er go r nidJt5 ange!Je; bas roiire \cl)on cinr
Q3etle(tgmin·g ber \liebe, mrfcfJe roil: brnjcnigcn unjern: amerifo,
niidien }Bri·1bcr fdJufbig finb, bie jeit ,8'afmn im f1cifien Sfampfe
mit \Dcijfouri ftefJen unb rnaf)riicfJ un[m roiirnifie St:eilnafirne flir
ilJr mann(1aftc0 ®treiten unb 2eiben urn bie futf)eri\dJC StirdJe
berbienrn.
UH0 erjdJcint ('5 unter joldJen Umjtiinoen bie unabmei£l,
1idJe 'l,5ffid)t dne;3 jeben a11ftid)ti!Jen �ut(Jeranen3 �u fein, au!Zi
bief em ®treite 3u lerncn unb uoHig Uar 311 Mrben, roefd)en
bie rrcl)te befenntni0111i:i\iiric @nabmmal)lle(ire ijt Llnb in roeldJen
®tiicfrn bie ncuc mi1f om:ifcf)e �ef,rc bon ber firdJfidJ iiberfiefcrte£>
abroeicfJt. �ariibcr lDLJflen bie fofuenben �(litter in mogHcfJfter
Sliirac unb @cmcintJerjtiinb{ic(Jfeit orirnticren, unb 3ruar auf
@ruub brr uns \Jorfiegenb::n bcibcrjeiti!"(cn ®treitjclJriften. - .
�ie miffouriicl)e �M)l:e fi:ifit fid) fur& in uier e>iil}e au•
famrnrnfaffcn, tueld)e mit uns nun nii(Jer anjel)en tuof1en.

I.
W?ifiouriidJe 2d1rc: Drr ®nnhrnratrrli!nO <5oth's ill
eiu hoppeltcr: fin aH!";cmchtcrp wotrnrlJ c� (fiottcs :!BHtc'")
iµ·, allc .ml'ttfd)ctt rrlig ;u mndJm, unh cin bch11tilcrcr,
wonarlJ rs (/jottc�, �orj,tt iii, lttlr brrtimmtc ciUJl'illC £cclm
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,,.,) ::Die iIY/iffourh-r fdJcibrn nii111lidJ 3roifd)en Qllif(c @ottes unb :3ors
fat;} @otte!3; fie fag en 3. l8.: ,,@ott mill uieks \Jom [l/rnjd)cn, unb ber
illlrnjdJ tfJ uti:l bodJ �tidJt; aber luenu @ott fidJ etmas uorfctt, fiifJrt ers
aus, nub a'ffr steufef in ber .pi.iffe fiinnens nidJt fJinbern." (G:fJif. 1l3rot.)
- · ,,Sven affgrmeiuen �)eirnratjc!Jfn!i @ottes fonu bcr stenfd \Jercitdu,
ciocr bie @nabrnmafJf nicl)t." (\yreiftrc!Je 1881.)
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;ur £cHgkeit }11 muiil){Clt (@na'oemuaf1{ int tttgcrn ®inn).
}Herc ;mci li{.atrdJliilfr (.!i>otte� ,iuh uolHg tlOllc cinauhm ge
rrlJiehrn, ro hnO hie <!Uu}cltualJl nidJt in Q'5ottes nllgemeinem
(.!i>nahemuillrn ·gcrrlJic!Jt, rouhcrn lllll5Cl' ·t11th nebctt · bcm
rctben, glcidJrllllt als cine ]ugabe }ll brr all�emeincn ®nnbe.
®o fef)ren benn bie SJniifourier .auf ber einen <Seite bon
ber nllgemcittm <!Dttahe @otte!3 gan3 rid)tig: ,,'i;afl ber ®.Q�Jtt
@ottei3 fiir alle SJnenjd,en in bie 5llidt gefojmmn jei, aHer
SJ)?en\cl)en <Sitnbe getragen unb gebii\it, unb affe W,cenjdJett,
feincn au!3genommen, uoHfommen erfoft {Jobe; bajj @ott a(le
SJnenjcf)en burdJ bie @nabenmitte( ernftficl), b. i. mit )er %lb,
iicl) t bernft, bajj jie b11rdJ bief e1ben ,,ur mujje unb JtllU @foulien
fommen, in bem[e(ben bi!3 an!3 �nbe erl)arten unb al\o felig
merben, 311 meld)em �n'oe i'f)nen @ott burdJ bie @nabenrnitte1
bie burcf) Q':(irifti @enugtf)uung enuorbene ®eHgfeit unb Shaft,
biefdbe im @fouben 3u ergreifen, anbietet."
filber neben biefer alfgemeinen @nabe MJrnt fie nun · audj
noel) eine :µarti lmlare J.11�wa f1l, unb �mar in faft mortficl)er
Uebereinftimmung mit ben �ortred)ter mejcfJ1ii1fen (%lrt. 7),
ni:irnlic1): .. �ie �rmiih1ung ift ber unuercinbedidJe unb
etJJi g e me fcl) (u jj @ott e !3, b a er a u!3 b em g a n& e n m e n f di,
f idJ ett @e jdJ(edJt, bas a u§l b e r e rfte n Unfd)u1 b. i n
®ii n b e u nb Q3e r b e r b e n b urcfJ eig n e ®d)tt lb gef a ({ e n ,
nod) b e m f r e i e n Q3orf a fJ j e i ne!3 5illi((ens au£l {o uter
@ nabe u n b (hb a r m e n eine Ilejtimmte i)Jhng e g e ro i jfer
ffice njcl)en, nicl)t ein e tJJii r b i ge r e o b er lieifere t1o r bei:
anbern, jonbern i m aflgcm einen Q3er'oe r b e n mit, b.,en
a n b e r n { i e g e n b e , 3 u r ® el i g f e i t be r orb net fJ a t." (�ef1re
.unb 5illefJre 1873, 40.) - ®ie 1agen: ,,@ott got eine fil113a'f),f
.91,enfdJen fd)on \Jon �roigfeit 3111: ®eHgteit ertuiitJft, er 'fiat be,
fdJfoif en: �ie\e fo llen . mw miilfcn f e1ig merben. Unl> f o ge,
tJJijj @ott @ott ift, fo geroifl roerben fie audJ jelig, nn'o anOer
i1J1tl'lt kein nuhcrcr." (®e�L ®911. mer. 1877, 24.)
,,,8'dJ mW - lladJte. @ott - uon �roigfeit beftirnmen,
her unb her foll ,·c1i9 wcrhcn unb affe 5reufe1 in ber S)offe
10Urn bie[e nidJt au!3 meiner S)anb reifien." (�be:nbaje{bjt.)
�agegen merfe: Ilic httlJ.crifdJen £Mtcn11t11irfc legrm auf
(.!i>nmh her £;dJrift .nirlJt cine Qi;nahrmua!Jl im engern, fon::
hcrn im wcitcrn £inne; �e reiJJm hm .cincn �digkeits
·willcn uirlJt � wie hie �iffom:ier nub (foluiuiften tlJ1t1t -
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in Jtuei hurdJatrn ucrrdJiehcne llatrdJltilfc auseinanhcr,
ronhern falfen hen <!>ttahenratrdJtuu mit her (!)nahmwa4l
Jnrammen. .Sic tcd)ttrn atro �ltr @nahrmualJl melJr al9 hie
:Xtrnwn4l be�immter ein�dncr *1erroucn: niimlidJ and) alle
£erdJliilfc ®ottea, httrd) tueldJe ®ott fdJOlt UOll Q:wigkcit
4er ciuen �eg bcreitct nnb be�immt IJat, nuf hem Me
�cnrdJett 1t1leramt felig tucrbcn kOlllll'tt, tuettll µc C!:i tttdJt
httrdJ mutwilligcs, IJnrhtiidtigcs �i�crftrcbcn unmiiglidJ
madJtn.
®o t>erfte'f)en 11Jir benn unter bet &rlllli'f)(ung nid)t!3
anbms, als ben a f fgeme i n e n @na b e n lllifl e n @otte!ll i n
feinet .SSe3ief) u n g a u f b i ejenigen, a n benen e r f ief)
t>e r llli rHid)t, - fobajj, Iller erllllif)ft unb fe1ig gemacl)t rohb,
bies burd} teinen anllern ffiatfd)lujj unb Willen @ottes 11Jirb,
a{s burcl) benjenigen, 11Jomit @ott lllifl, bal3 aflen illcenfd)en ge,
f)olfen lllerlle. IDie �in3e(1lla{Jl gefdJief)t affo nicl)t neben unb
auijer, fonbern in bem aflgemeinen �eifsroiUen @ottes. Unb
es ift febigfidj bie @:icl)ufb ber IDcenfdJen, toenn @ottes aUge,
meiner @nabenllJiUe 0u einer Q3erorbnung ilbet lllenige �luser•
mli{Jrte 3ur ewigen ®eUgteit wh:b.
IOas ift genau bie 2e'f)re bet �onforbienfonne(, roo es
�rt. XI. § 13-24 (illciiUers �usg. pag. 707 ff.) affo {)eifit:
,,IDmuegen, lllenn man bon ber ellligen Wag{ ober uon ber
�rlibeftination unb Q3erorbnung ber �inbet @ottes 3um eroigen
2eben redjt unb mit ijrud)t gebenfen unb reben IUiU, foU man
nidJt t>on llet blofien fJeimlidJen, uerborgenen, unausforfd)lid)en
Q3orfel)ung @ottes fl)efolimn, f onbetn lllie ber ffiat, ijiirfal.} unb
Q3erorbnung @ottes in �{)tifto �ef u, bet bas recf)te mal)re
.$Sud) bes 2ebens ift, l:mrcf) bas Wort uns geoffenbaret roirb,
nlimlid) bafi b i e ga n3e 2 eqre t> o n bem ij ilr f c:� , ffiat,
WiUe n unb Q3 e r o r b n u n g @o ttes, oelangenb unjere Gfa,
lofung, .lSeruf, @md)t, unb ®eligmad)ung, 3 u i am m eng e,
fa ff et merbe, lllie $aufus a{fo biejen 2h-tifef l)anbelt unb er•
tcaret ffiom. 8, &l)'f). 1, lllie audj �l)riftus in ber $arnbe{
illcatt{). 22, namlid) bafi @ott in feinem Q3orfa� unb ffiat t>er,
ot·bnet 'f)abe: bafi llla{)rl)aftig 2c." �ier merben bann in hen §§
15--23 bie ein3e{nen ®tiicfe, llleld)e 0u einem rid)tigen Q3erftlinbnis
ber �e'f)re t>on ber �rrolif){ung gef)oren, aufge31i'f)ft, nlimlid)
1) bas &rfofungslllerf �f)rifti;
2) llie .SSerufung burd) bie @nobenmittef 3ur �eifnaf)me
an (£qri�i &rfofung; ·
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3) bie t>om 'f)ei1igen @eift burd) bas i!Bort @ottes ge,
mirfte �efeqrung;
4) bie ffiedjtfertigung b�r 28ufifertig•@fouoigen;
5) if)re �eiligung;
6) iqre .$Semo{Jrung;
7) if)re !J:r"f)altung, mofern jie am m3ort, @eoet unb an
@ott feftga(ten unb bie eml)fangenen @aben treulid)
braudJen;
8) bie elllige @:ieligfeit.
2lus biefen ad)t ®tiicfen fofit bie S'fonforbienforme( § 23
bie &rtoiif){ung ber ein3efoen beftimmten $erfonen '£)emus,
tuad)fen, inbem fie fagt: ,,Unb got @ott i n f ofd)em feinen
ffiat, Q3orja� unb Q3erorbnung nid)t aUein i n s g em ei n bie
®eligfeit omitet, fonbern 9at oucf} affe u n b jebe $erfon bet
2luserm1if)lten, fo burd) �f)rijtum jd{en felig me:ben, in @naben
bebad)t, 3ur @5e(igfeit ermaf)ft, aud) t>erorbnet, bafi er fie au f
b i e W e i f e, mie gemefbet, burdj feine @nabe, @aben unb
Wirfung ba3u ol'ingen, l)e(fen, fiirbetn, ftlirfen unb erf)o(ten
moue." Unb bann be0eugt § 24 11ocf)mafs: ,,IOief e s all e s
mirb nod) ber ®d)rift t>on ber elDigen m3a'f){ @ottes 3ur stinb,
fcf)aft unb emigen ®efigteit begriffen, foU aud) barunter t>e-r,
ftanben unb nimmer ausgef d) (off e n nod) unterlaffen merben,
menn man nbet t>on bem Q3orf uf.}, Q3orf el)ung, Waf){ unb Q3er,
orbnung 3ut ®eligteit."
Unb gan3 ebenfo fe"f)rt aud) W. � f) e m n if.}, ber Q3etfaffet
biefes 2lrtiMs XI. ber S'fonforbienforme{, toefd)et (in feinem
�anbbiid)lein pag. 170) fagt: ,,mer nun nadj bet ®djrift uon
bem Q3orfa�, Q3orfel)ung, ®of)( obet Q3etorbnung @ottes 5ur
@5efigteit redit reben unb gebenfen mifl, ber mufi biefe (ad)t
@5tiicfe ber �.,ij. § 15-23) ®tilde a(s barin unb bm:unter
begriffen, 3 u fa mm en fa f f en, fo nJi'rb et fid) einfiiltig bar in
ridJten tonnen." - ID03u oead)te man tool){ bie &l)itome ber
S'font.,ijorm. § 11 (pag. 555), n,o es f)eifit: ,,'�afi abet uiefe
berufen unb toenige ausermaf)ft finb, f)at es nid)t biefe illceinung,
afs mofle @ott nid)t jebermann felig mad)en, fonbern bie Ur,
fad)e ift , bajj fie @ottes Wort entmeber gar nid)t f)oren,
fonbern mutmiUig t>erad)ten, bie Dl)ren unb il)r �eq t>erftocfen
unb a{fo bem f)eiligen @eift ben orbentfid)en lilleg ber�eUen,
bafi er fein Wed in i1Jnen nid)t "f)aben f a n n, ober ba fie es
gel}ort f)aoen , mieberum in ben Winb fd)fagen unb nidjt
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in Jtuei hurdJatrn ucrrdJiehcne llatrdJltilfc auseinanhcr,
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3) bie t>om 'f)ei1igen @eift burd) bas i!Bort @ottes ge,
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acf)ten; b ar-an n icf)t @ o t t o b e r f e i n e ?llial;lf, f o n b e r n ifJte
.$So £lf) e i t fcf) u{b i g ift."
�5- ift fef)r ·3u beaCl)ten, bat ber gan3e �MiM XL ber
St,�. in bem@ia�e giµfelt (pag-. 717): ,,�e m n acf) f o ({ b ief e
?llia f){ @ o t t e £l in (UJr ift o u n b nid) t nuijetlJlllb o b e r olJtte
Q:f) rifto f.J e t rac!Jtet rner b e n." mie£l !e�tere aber if)un bod)
bie m?ifiourier, inbem fie bie @ieHgfeit auf einen f.Jefon'Dmn
®nabenratfdJfufi @otte� griinben. filu£li:n:ildfic!J fagt bie St.,�.
(pag-. 706): ,,mieje(be ernige ?lliaf)( ober merorbnung @otte"'
3um ernigen 2ef.Jen i� aud) nic!Jt a(fo bfos in bem f)eimficf)en,
unei:forfcf)Hd)en \Rat @otte9 3u betrad)ten , a(s f)iefte fo(cfJe
11 i dJ t me f) r in fief), ober gefJorte n i dJ t m e f) r baqu, mare 011d)
nid)t mef)r babel 311 hebenfen, bann bafi @ott 311uor erfef)en,
ttJe(d)e unb ttiieuie{ fefig, n,efc!Je 11nb ttiieuief tJer'Dammt fo11ten
ttierben, ober bafi er aUein fofd)e rn,ufterung gef)aften: biefer
fofl fefig, jener fof f uerbammt rnerben; biefer \o11 heftiinbig
bfeif.Jen, jener foU nicf)t oeftiinbig o(eif:ien."

II.
ffici flouri fc!Je �ef)re: Die :µartiltulllte .:XuswalJl <fin
�elner 31tr ,$eligkeit gerdJiegt nndJ dner mrn unbefannteu
�cgel nub oi}ne iliildfid}t llllf blll3 menrdJlid)e llergnlten,
wddJes (!6ott JUJllt itt rr1ner -XlltuiffenlJdt uorau£ilidJt; Jie
_gerrlJiegt nidJt im £jinblit:k anf bm (!i,laubm bc£i �mrdJm
(intuitu fi.dei), ronbern blo, nlldJ hem WolJl_gefnllen be,
giittlidJen ttHUens, nndJ <F,otte£i freiem ,Sclirbcn, - ift off o
fo311\agen ein Srnangsaft. - mie miffom:ifdJen �Witter fµred)en
fief) {Jieriiber u. a. in fo(gen'Der ®eife aus: ,,mie mernunft
fann nun freific!J bas nid)t 0ufammenreimen; ®ott fagt auf
bet einen ®eite, er fei giltig gegen afie, er roolfe ernfHidJ bas
S)eH alter fficenfcf)en; · a11f bet anbern ®eite uinbi3iert er fic!J
bod) abei: auc!J bas ·uo11e \HedJt, ficlJ 5u erhai:men, ttieff en er
wi11 unb 3u uerftocfen, ttien er rniU. mie �rfafJrung beftiitigt
e9 aucf), bafi er uon uiefen ffici(fionen m?enjcf)en bas ®iber,
ftreben gegen fein ®ort nicf)t rnegnimmt, bas er bodJ ebenio
(eicf)t ttiie f.Jei ben musmuiif)ften 1uegnef)men fonnte, ba jie bon
ffiatm: ia aUe itt g(eicf) .tiefem merberoen Hegen unb biefe tion
ll,atur 11icf)t. oeffer finb roie iene." tR u. ?ID. 1876.) - ,,?llienn
ll>iL frqgen, ,ttiarnm @ott un$, gei:abe uns, llie rnir. nidJt befier
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finb afs anlme, enuiif)ft f)aoe, fo rniffen rnir: � s fJa t @ o t t
a (f o g e fa {(en. filfle ttieitern �ragen jinb \Jom UebeL" (2. u.
?ID. 1880.) - ,,'.Die @nabenmaf)( ift ja nidJt etroas, 1uas3 ttiie
bie @erecfJtigfeit G\:(Ji:ifti f ii r fil {( e e r mo r be n u n b u or f) a n•
b e n roiire, un'D mas bafJei: affe IDcenidJen burc!J 'Den @fauben
3u ergreifen, jicfJ 5u3ueignen unb beffen fie fief) teif{jaftig 3u
macf)en fJiitten. mie @nabenmaf)f ift uielmef)r ein ITTatfdJfufl,
tuefcf)er nod) bei: ®clJrift im mergfeic!J 3u ben merttiorfenen
n u r ilb er rn e n i g e gefaflt ift." (�. u.
1880). mie a1tf)ergebraclJte 2ef)re, bafl @ott ht J.11re1,1m_g be�;
'9lauhem; bie �rommen errnii()(t fiaoe, ba fi brr <!i>laube hie Uc_gcl
ber WalJl jei, n,h:b uon SJJ,iijouri ,, in ben u n t erft e n 2lbgru n 'D
b e t S)o((e u e r b am m t" unb ie'Der, ber biejer \lebre nod) an,
f)iingt, in Stirc!Jen5uc1Jt genommen unb ans ber ®�nobc aus•
ge[d)lo ffen. ,,mer alte �lbam - fagen fie - mag es fef)r
fclJmeicl:je(baft finben, 3u f)oren, bafl @ott muii{)ft f)at, nacf)bem
er 3utJorgefeben, bafl ber \J.lcenfdJ ttiiirue im @fauben oefJari:en
bis an£l �n'De." (�. u. ?ID. 1881.) - ,,®ie - niimficlJ bie
an bet a (tfird) ficfJen �el)r� feftlJa !ten - mogen tuoffen ober
nid)t, jie mii]ien 0011 'Dem intuitu fidei aus ba311 fommen, ben
@(auben 3u ein:m ®erf 511 madJen." (BreitidJe 1881.)
�agegen merfe: ffiott iJllt uou ltmigl\eit l)er einc he
�immtc .:Xn;11tlJl JHenfrlJl'll �um rwigen fehm enuiilJlt, n1rn
bcr iOOclt llll5Crlcrcn Ullb 31tr iliinbrcfJllft nnh iirligkl'it uer
orbud. :Xher e£i i� bie,c .:XnsmalJI nid)t eiuc tuillfiir::
1idJC, ttnhrbitt_gte, 11!Jrolute, ronbcnt Q)ott !Jilt bahei ltlldJ.
dner gewin-rn, tlOll itJlll fr!Wt frltgcrcttrn, ill rcimm Ulortc
· mrngcr:µrorlJCltl'll 9lcnc1 gelJanhelt, nub Mere lll'!JCl IJei�t:
Wcr hll gl!mbct 1111h gctlluft wirb, bcr rou retig mcrben;
wer nber uidJt _glnubct, brr roil urrb1rnmtt wrrhcn. £olrl)cr
(!5l11ube abet, her has tlerMcurt <CIJri)H crgnirt, ill nidJt
afo eiu urdicn ftlidJC£i Werk, al£i cine uerbienftlidJe urradJC
h.er lOOalJl llll)llre1,cn, ronhmt nur nls bir burrlJalt£i niiti_ge
:Jljlltth, wrtrlJc bas llcrhienlt <£1Jri1H er_greift. Jl"lci wcm nun
(§ott Me,en ®la1thl'1t voram,,11lJ, bcn nur !Jilt <Dott in
.QClJri�o erwii!Jtt, nlfo int (litdllid ant i'ltt� int (Sj(aubctt
ergriffene '8erllteuft 4£!Jriiti, b. i. intuitu fi.dei.
.Smar ttiirb ber Qlus3uruc£ intuitu fidei in .ber Sfont,�orm.
nicfJt gebra11d1t, aber 'Der ®ad)e nae!) fiilJrt fie gan& biefefoe
�ef)i:e. mas gef)t Ul111Jiberjl)reclJfid) OllS ben fclJOll OOCIJ gee
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gebenen (Woten bet �onf.•tr. fJerlJot, benen mir nod) fo(genbe
®teflc f)in3ufiigen mod)ten: ,,'tlafi abet i,ie{ bmtfen finb unb
menig ausermiiljH, fommt nicf)t baf)er, bafi es mit @ottes �e,
ruf, fo burdJs ..®ort gefdJiel)t, bie imeinung f)aben joUte, afs
YlmdJe @ott: �ufierfid) burd)s ®ott berufe id) eudJ mof){ af1e,
benen idJ mein lffiort gebe, 3u meinem \Reid), abet i m .5) er 3 en
mein e i dJs n i dJt m i t a Hen , f onbern nut mit eHidJ e n
menigen; benn es ift mein ®iUe, bafi bet grofite 1:eH IJon
benen, fo idJ burd)s ®ott berufe, nid)t foUen er(eudJtet nocb
befel)rt merben, fonbern IJerbammet fein unb bfeiben, ob idJ
midJ gfrid) burdJs ®ort hn 5Beruf anbers gegen fie etffare.
Hoc en im ess et Deo contradictorias voluntates affinger e.
'tlas ift, fo(dJergeftaU miirbe gdef)ret, bafi @ott, bet bod! bie
emige ®a{)rl)eit ift, il)m fefbft 3u m i ber fein foffte." (Sfont,
trorme( pag. 711.)
Um fo f)iiufiger abet bebienen fidJ bie aHen futf)erifdJen
'tlo\Jmatifer bes 2!usbrud:s i ntu itu fide i, b. i. in �n,
f e fJ u n g bes @ fa u b e n s. ®it !aff en einige {Jierf)er gel)orige
musfpriidJe i:lerfe(ben in beutfdJer Ueberfe�ung fo{gen.
'tier grofie 'tlogmatiter 3o1Jllltn ®ctlJnrb, geft. 1637,
fagt in feinen, Locis theol., de electione et reprobatione
u. a.: ,,.pieram3 ift offenbar, bafi man weber anne{)men biirfe,
bafi bet 5BefdJ(ufi bet �rmaf)fung, nod) bet bet mermerfung
unbebingt fei ober IJon einem unbebingten ®iUen @ottes ab,
l)iinge, fonbem bafi bet 5Befd)fufi ber ®al){ fiattgefunben f)abe
i n �n f e f) u n g bes burd) ben @ fauben 3u cr greifenben
� f) r i ftu s. unb bafi bafJer afle bie unb bfos bie IJon @ott er,
miil){t finb, IJon benen @ott IJorf)ergef e f) e n f)at, bafi fie burd)
bie ®itfjamteit bes f)ei ligen @eiftes ober burdJ ben 'tlienft bes
®ortes bef)arrHd) an �f)riftum, ben �rfofer bes menfd)HdJen
@efd)(ed)tes gfau b e n ro iirben; bofi auf bet anbem ®eite bet
mefd)(ufi bet mermerfung �attgefunben l)abe in mnfe{Jung bet
be{)anfidJen Unbufifertigfeit unb bes bel)arr!icfJen Ungfaubens.''
- tremer berfe(be: ,,Unb fo ()aben mir bemiefen, bafi �()rifti
merbienft bie Urjad)e unfmr 5illa{J{ fei. 'tla abet- �f)rifti mer,
bienft niemanb nii�t of)ne ben @fouben, besl)a(b fagen mit,
llafi man audJ bie ffiiid:f id)t auf ben @ faub e n in ben >Be,
fd)fufi bet ®af){ mit 1Jineinne1Jmen miiffe. Weit fouter ®timme
befennen tt>ir, bafi mit (ef)ren, bafi @ott nid)ti3 @utes in bem
imenjdjen, bet 3um emigen '3eben ermiil)(t merben foUte, ge,
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funben f)abe, mei{ et weber bie guten lffictfe, nod) ben @e,
braud) bes freien ®Wens, nod) - mas me()r ift - jogar ben
@ f a u b e n fefbft in bet ®eif e b e r iid:fid)tigt ()abe, bafi
er ba burd) bemogen obet besmegen einige ermiil)U f)abe;
fonbem roir fagen, bafi ein3ig unb aUein �f)rifti merbienft bas
fei, beffen ®iirbigfeit @ott angefe()en l)abe, unb bafi er aus
fouter @nabe ben ®afJ{befd){ufi gefafit {Jobe. >lliei{ je b od)
� fJtifti merbienft nut burd) ben @fauben fief) in einem
file en f dJ en f i 11 bet, besf)a(b fel)ren roir, bafi bie ®a{){ ftatt,
gefunben {Jobe in m n f e () u n g b e s bur dJ b e n @ f auben 3 u
e r greifenben merbien ftes �l)tifti. ®it fagen besl)a{b, bafi
aUe jene unb lJ 1 o s i en e in @migfeit IJon @ott ermii()ft feien
0ur ®eligteit, o on b e n en et b o r au s g ef e 1J en 1J at, bafi jie
i,ermoge bet 5lliidfamfcit bes 1Jei1igen @eiftes burd) ben 'tlienft
bes @i,angeHi roa{)r1Jaft an ben �l'(ofer g la u b en unb im
@fouben bis ans @nbe ocrf)arren merben." - tretnet fagt
@er{)atb 3u \Rom. 8, 29: ,,®e1d)e er 11u1Jot IJerjel)en l)at, bie
1)at er aud) IJerorbnet, - roe1d)es morl)er[efJen notmenbig auf
ben @fauben an �f)riftum be0ogen mirb; benn ®ott {)at nid)t
aUe, me(dJe er auf irgenb me(dJe ®eife 3u1Jot fal), aucf) IJotl)er
beftimmt, fonbern biejenigen, llon mefcf)en er i n @mig,
t e i t butd) f ein unfel){bares ®iff e n 1J o r1) ermu fi t e , b a fi
f i e IJermittefft bes @e1)o r� bes @ i, a n g e 1 i i burd) @na b e
b e s {) e ifigen @ei�es b e{)arrfidJ an �bri ft u m g( aub e n
miirben , bief e l)at er etmii1) 1 t obet 3um emigen Be b e n
bo rl) e r b eftim mt."
�oren mfr nun audJ nod) anbere unfem fotl)erifd)en S3e1Jr,
bater, 3u11iid)ft
©ucn�l'M (Theol. did. pol. III): ,,'.t>ie $riibeftinatio11
ift bie .panb1ung bes gott!id)en ®iflens, in roe(d)er @ott IJor
@runb(egung bet ®e1t nid)t nod) unfern ®erfen, fonbem aus
reiner 5Barmf)et0igteit nod) feinem Q3orfa� unb ®o{)fgefaUen,
mefdJe er bei fid) befd)fo ff en {)at, in SB et r a dJt bes i m ,
@(au b en 3u ergrei f enben m erb ien ft es C£"l)r i fti biejenigen
imenfd)en ;um emigen '3eben IJerorbnet l)at, roefdje bm:d) bie
5illirfong bes ()eifigen @eiftes aus bet· $rebigt bes �MngeHi
bel)an!idj unb bis ans @nbe an �f)riftum gfouben merben,
3u S3obe feiner l)errCid)en @nabe."
tremer fagt •uriiuo (in bem �ebenten bet tf)eolog.
tratuftiit 3u .;sena): ,,.;sn articulo de prredestinatione ftim,
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gebenen (Woten bet �onf.•tr. fJerlJot, benen mir nod) fo(genbe
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l)iinge, fonbem bafi bet 5Befd)fufi ber ®al){ fiattgefunben f)abe
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b e s {) e ifigen @ei�es b e{)arrfidJ an �bri ft u m g( aub e n
miirben , bief e l)at er etmii1) 1 t obet 3um emigen Be b e n
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�oren mfr nun audJ nod) anbere unfem fotl)erifd)en S3e1Jr,
bater, 3u11iid)ft
©ucn�l'M (Theol. did. pol. III): ,,'.t>ie $riibeftinatio11
ift bie .panb1ung bes gott!id)en ®iflens, in roe(d)er @ott IJor
@runb(egung bet ®e1t nid)t nod) unfern ®erfen, fonbem aus
reiner 5Barmf)et0igteit nod) feinem Q3orfa� unb ®o{)fgefaUen,
mefdJe er bei fid) befd)fo ff en {)at, in SB et r a dJt bes i m ,
@(au b en 3u ergrei f enben m erb ien ft es C£"l)r i fti biejenigen
imenfd)en ;um emigen '3eben IJerorbnet l)at, roefdje bm:d) bie
5illirfong bes ()eifigen @eiftes aus bet· $rebigt bes �MngeHi
bel)an!idj unb bis ans @nbe an �f)riftum gfouben merben,
3u S3obe feiner l)errCid)en @nabe."
tremer fagt •uriiuo (in bem �ebenten bet tf)eolog.
tratuftiit 3u .;sena): ,,.;sn articulo de prredestinatione ftim,
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m�n unf mr �irc{Je '.itf)eofogen eimniitig 3ujammen unb fef)ren
einf)e!lig roiber bie (ifofoiniften, bas q.ecretum prredest inatio
nis fei nid)t absolutum, f onbern @ott f)at uon (;\;migfeit f)er
:int uit u pr re vis re fid ei auserroiif){t."
Unb ltilt. Jljunnius Ct 1643): ,,m3as bie @nabenroaf)f
fei? mie filntroort ift: ®ie ift ber gottficf)e matfdJ!ufi, bamit
@ott uon Q:migf�it f)er au5 fauter @nabe unb 58armf)er3igfeit
in feinem ®of)ne ,0eju (HJrifto alle 3nm e11Ji3en 2eben uerorbnet
f)at, \Jon benen er uodJer g ef eqe n , bafi fie im @fauben bis
an if)r Grnbe befJarren merben."
Jljiil,emntut (SBreuiar. XV.): ,,mie ll,riibeftination ift ber
emige unb rein gnabenreicf)e filft @ottes, mefcf)er megm bes
aUgemeinen 5.Berl)ienftes ,0t'JU �(irifti ans ber l:Jerberbten Wcaffe
etfid)e fficenjd)en 3ur etuigen .perriid)feit ermiifJ(t f)at, unb 3 tu a r
b i eje n i g en, bo n tu efd) e n er bornus gef dJ e n f)at , bafi jie
bie @nabe ber SBernfung, medJifertiri11ng, .peifigung unb llk
fJarrung, 1uddJe if)nen bon i(Jm f elbft in ber ,8eit angeboten
merben f off, nidJt {eid)tfinnig berroerfm - 3u 2obe feiuer
@nabe ltllb .pm:(icf)reit. II
Jljolla; (Gr�amen): ., Unfere '.itfJeofogen ftimmen in ber �r,
ffiinmg bes eroigen matfdJfnffes. ber (;\;rroiif)fung, mas bie ®adJe
anfangt, anfs neb f i dJfte iibe r ein, inbem jie mit grofier (;\;in,
f)eLligteit {et,ren, bafi @ott, bem aud) bas ,8ufiinftige objeftib
gegentuiirtig ift, burdJ bas unenb(idJe 8id)t feines 5.Berftanbes
ben @(auben getoiifer S)J2en[d)ett uon (;\;migfeit l:JodJ eyg e f ef)e n
unb eben biejdbcn im .pi n b f id a uf b e n u odierg efef)encn
@(au be n an �fJriftum 3ur ®digfeit ermiif)(t f)abe. ''
Unb jo fonnten mh: nod) fe!Jr uie{e anbere ,8eugniff e
gieidJen ,8'nf)afts anfiifJren , bodJ es tuirb fdJon metr am
genug fein.
Ueber 8t.1ttJer£l (Steffung �u ber @nabenmafJf tuerben rnir am
.®dJ{uife referieren.
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un£l nidJt mnii(J(t, m e i( tuh: gfauben, fonbern b a mit toil:
gfauben m ii fl en." @an3 eoenfo ief)l't audJ illciffo1iri: ,, &s
fliejit au£l b.er &r tuiil,fun g, .me r g fa u b e n u n b tuer n id)t
g( a u b e n f o(T." (®tJn.,SBer. 1868).
,,m3of)fan, badJte @ott, bem miff id) abf)effen. �cf) miff
uon Grmigfeit bejtimmen, ber unb ber fb(( [e1ig merben, unb
aHe 5teufe{ in bee .poUe foflen bicf e nid)t au§ meiner .panb
reifien; id) m ift fie n i d)t b (o£l 3nm @ fau b e n bringen,
fonbern audJ bai:in cr!Jaften unb a(\o \dig mad)en."· (m3. ®t)n.•
5Bcr. 1877.)
,,®as ben 3e itm e i f ige n @ f a u b e n betritft, fo ift ber,
fefbe molJl eine m3irfong ber @nabe burdJS 5lliort, ab er n id)t
b et @ n,1b e n m alJ f. m i e ®nab enmalJ f ijt nur b i e Ur•
faci)e b e s @Haub ens ber ill:usermii!Jite n; barum gfaubt
ein filusenuiif)iter entmcber bis ans Gl:nbe, ober, menu er uom
0Hauben gefaffen mar, fommt er nodJ uor feinem Grnbe mieber
3m11 @!auben." (�Wes unb 9ceue£l 1881.)
,,mie 5lliaf)f, mefd)e aHei11 iiber bie �inber ®ottes fief) er,
ftredt, ift dnc U rf ad)e be£l @fau b e n s unb bet ®e1igteit bet
�lueermiif)lten." (8utlJeranet 1881, filug.)
'.Dor1e11en merte: Wo!Jl iff hie ©nnbcnwn1J1 cine llrfndJe
her £cliglteit her .AU!ierwiilJltm uni'l nUc$ i'lejjcu, tunG
ila3u 11clJiirt, nt,o andJ tlcg �Jltutbett!$ :;), hod) nidJt i)£s
©lnubru!i nilcitt. Dnncbm abcr ifr htr (!)laube 1mdJ i)ic
Ur,adJe brr. WnlJl, iniofcrn hie Wn!Jl burdJ. hen ®loubrn
bcilin!}t wiri). Dcun ([JJrijti tJcri)irnft, b1rn 11llcn ..mmrrt,en
ernlUidJ 3ugrbndJt ift, lrntm 1mr bcmjcuigcn 3u gutc ltom
men, rucldJcr C!i im '91aubm ngrrift, obcr bic uon (!)ott
im l!l!}ort unb .Snlirnmcnt angcbotcnc (!)uahe im ([Hnubrn
anuimmt, atro ilJr nidJt i)cn ttlcg uerrvcrrt 111tb hem
lJciligcn (!)ei�c nidJt wihcr�reht. Dm ©lanbcn rctbft obcr
3mingt <!i>ott kciucm auf, fonbmt tr jh'Ut hie. (!E,ut,ctJcii)uug
itt hie mcurdJlidJt' .JrcilJcit, obwolJl Q;;ott nidJt!i nnterliilJt,
lllll hen ..mcurdJCll pun (!jfoubm ;Ht fiilJrrn. Q::5 ift aq·o

S)J2iff o u r ijd)e 2 efJr e: Die (ljjnabemunlJl i� bie aus
JdJlicBlidJe trtr,adJe hes reHgmndJenbcn ©lauhens; wm <!5ott
ermii!Jlt, hem fdJcultt er aud) hen rctignrndJettbeu C§lauhen,
.�ott .µriiheftinicrt ilJn ;mm �laubm.
mie '.vortred)ter SBejdJfiiffe fefJren befonntfidJ: ,,@ott f)at

'1') 9?iimlid) in 'oer lffieije, 'oa§ @ott bejdJ(offen {)at, alfen 'oettrn 'om
@fanbett 311 jcf)enfen, IJon 'oencn er uoransja1J, 'oaji jie joldJe @,1lle nidJt
be{Jarr!id) 0uriidrneijen, - o'oer in 'ocr lffieije, 'oaji @ott liefdJfofien ()at,
dlTe WlenjcfJen 31111t @laulirn 3u fiif)l'rn, tu en n fie ficfJ fold) jeinrm
g11iibigen lllor!Jaben nid)t liiistuiflig tui'ocrjei)e11.
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III.
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anuimmt, atro ilJr nidJt i)cn ttlcg uerrvcrrt 111tb hem
lJciligcn (!)ei�c nidJt wihcr�reht. Dm ©lanbcn rctbft obcr
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S)J2iff o u r ijd)e 2 efJr e: Die (ljjnabemunlJl i� bie aus
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bea illcnhlJcn cignc SdJutb, wcnn er nid)t �nm religmad)enbrn <!Hauben burdJbringt.
�u£!briicfCicf) fagt bic Sl'onf.,trorm. (Q:pitome, pag. 556):
,, Unb fo fern foU fief) ein �()rift be£! �rtiM£! tion ber eroigen
5illa(J( @ottes annelJmen, roie fie int 5.ffiorte @ottes geoffen•
baret, n,e(d)es un{S �()riftum am ba£! .$Bud) bes 2eben£! t>or•
l)cift, bas er un£! burd) bie l,J3rebigt be£! I}eHigen Q°:t>angeHi auf,
fcl)(eufit unb offenbaret, roie gefcl)rieben fte()et: 5.ffie(d)e er er,
mal)let ()at, bie ()at er a11d) berufen, in bem mir bie emige
5.ffia()( be£! !Bater£! fud)en foUen, ber in feinem ellligen gott•
Hdjen ffiat befcl)foffen, bafi er aufier()a{b benen, io feinen ®o()n
�()riftum edennen unb roaf)rlJaftig an if)n g(auben, niemanb
moUe fefig tttad)en, unb fid) anberer @e'Oanfen entjd)fol)en." trerner lJeifit es bort (pag. 708): ,,'tlafi @ott alfe bie, fo in
maf)rer .$8ufi burd) red)ten @(auben �()riftum an n e fJ m e n , ge,
red)t macl)en, fie 3u @naben, 5ur Sl'inbfd)aft unb Q:rbfd)aft bes
eroigen 2eben£! anne()men rooUe." - 'tlen @lauben abet 3u
erlangen {)at @ott bas 1,J3rebigtamt eingefet.}t, Q°:bangefium unb
®aframent gegeben. (�ugsb. �onfeff. V.) Q';s 1iegt auf ber S)anb, bafi menn @ott bebingungsfos
'Oie einen IDcenfdJen 3um @lauben priibeftiniert ()atte, anbm
abet nicfJt, fd)liefilid) bod) @ o t t bi e CS cl) u ( b 3 11 g e be n
m a r e , bafi biefe, mei( olJne @(auben, bedoren gel)en; bas
()iefie bod) nid)ts anberes afs: @ott {)at bie[e 311r Q3erbammnh3
prabeftiniert. �od) ruiU IDciff ouri biefe Sl'onf equen3 nid)t mit
ben fupralapfarijd)en �a(oiniften 3iel)en, obrool)f fie (in 2. u.
5.ffi. 1880) fagen: ,,'tlafi @ott 3mar niemanben 3ur ®ilnbe unb
Q3erbammni£! gef d)affen, a b e r b o n Q:m i g f eit b ef cf) ( off e n
()a b e , a n b e m gro fi t e n �ei fe be r gefaCf e nen IDc e njd)en
m i t f ein er @ nab e b o ril b er3 u g e() en." 3ft bas tpolJ( etma£!
anberes, afs mas bie �a(�iniften fa gen? -�un aber '£}ore man, tuas bie �onf.,trorm. (pag. 721)
lJieriiber h>rid)t: ,,'tlafi nid)t aUe bie, fo es ge()ort, glauben, 11nb
berl)a (ben fo oiel befto tiefer oerbammt tuerben, i ft n i cl) t bi e
U r f adJ, b a fi ifJn en @ o t t nid)t b i e �e ligfeit gego nnet
l)atte, io nb e r n µe retb� µuh rdJutMg baran, bie fofdJer,
ge�a(t bas \ffiort gel)oret, nid)t 311 lernen, fonbern ba£!\efbe
aflein 311 oerad)ten, 3u faftern un b 311 fd)anben, unb bafi fie
bem ()eiligen @eift, ber burd)s 5.ffiort in ifJnen mitten moUte,
miberfh:ebet l)aben." - Q:benfo (pag. 555) bie Q:pitome: ,,'tlafi

•
-'

,..

--4',"'

-I

�

_J-

15
abet oie( berufen 11n'o menig auserma!Jfet finb, !Jat es nid)t
bief r. IDceinung, a(s rooUe @ott nidlt jebermann \elig mad)en,
fonbetn bie Utf ad) ift, bafi fie @ottes 5.ffiott entroeber gar
nid)t ()oren, fonbern mutmiftig t>erad)ten, bie O(Jren 11nb i()r
S)er3 uetftocfen 11nb afjo b e m {)eiligen @ei ft ben o r bent•
f i d) en 5.ffi e g t> e r ftellen, bafi er fein 5.ffierf in il)nen nic()t
!Jaben fa n n, obet mo fie es ge{)ort ()aben, roie'Oerum in ben
5.ffiinb jd)fa{)en 11nb nidjt ad)ten, b a r a n 11 iclJ t @ o tt ob e r
\eine 5.ffia!J(, \onbern i'l)r e 58os{)eit f dJulbig ijt." trerner (pag. 602): ,.'tla abet ein ill?enjdj nidjt l)oren, nod)
@ottes 5.ffiort fefen mill, fonbern bas 5.ffiott unb bic @emeine
@ottes uerad)tet, 11nb ftirbet alfo 11nb uerbirbet in \einen ®iin•
ben: ber fonn me bet @ottes emiger 5.ffia!Jl fie() troften, nod)
.$8arm�er3igfeit edangen; benn �{)riftus, in bem rob: ermal)1et
fein, all en IDcenJd)en feine @nabe im 5.ffiort 11nb {)eHigen
@5aframenten anbeut, unb ernftlidJ roiU, bafi man es '()iiten
foU, unb {)at uer()eifien, mo 3meen ober brei in feinem �amen
oerfammlet \ein, unb mit Jeinem {)ei!igen 5.ffiort umgel)en, roiU
er mitten unter i{)nen \ein. 'tla abet ein fo(d) IDcenfd) t>er•
ad)tet bes 1)ei1igen @eiftes 5.ffiert0 eug, 11nb ro i f ( nidjt qoren, JO
ge\djie{)t i{)me nid)t 11med)t, menn ber l)eifige @eift i{)n nid)t
edeud)tet, fonbern in bt>t %infternis \eines Ungfaubens fteden
11nb uerberben laffet, baoon gejdjrieben fte{)et: m3ie oft l)abe id)
beine �inber uer\amme(n rooUen, mie eine S)enne uetjamme(t
i!Jre �ungen unter il)te tr(ilge(, unb i!Jr !Jabt nid)t gerooUt?" ,,Unb mieroo{)f @ott ben IDcenjd)en nid)t 3roing et, bafi er
miifle fromm merben" zc. (pag. 603). 'tla311 uergf. a11d)
Sl'onf.,�orm. pag. 711, 33; pag. 718 unb 719. 5.ffieiter abet Jagen mh:: @ibt @ott nur ben �userma!Jften
feine @na'oe unb ben \efigmad)enben @(auben, \o mufi bie
@nabe, mefd)e er ben �id)tetroii�lten 311 teif toetben fiifit, nut
£d)ciugnabe fein. .JO eine bittm �r on i e mare es, ein
g r a 11 i am es <Sp iel @o ttes m it b e m ID1 en\ d)en - etroa fo
tnie bie �a�e mit bet ID?aus fpieft, 'Oie roo{)( nod) eine 3eitfang
{)in• unb !Jerfoufen barf, o{)ne abet bem fid)ern %obe entrinnen
5u fonnen - menn @ott bief e burd)s 5.ffiort 3roat berufen
rooflte, abet nidjt 3um \efigmad)enben @(auben fommen laffen.
'tlarum fagt benn a11d) bie �ont.,trotm. (pag. 710): 11 Unb
fo(d)en �eruf @ottes, JO butd) bie ll,i·ebigt bes 5.ffiortes ge,
fd)id)t, foUen mir oor fein ®�iege(fed)ten {)aften, fonbern
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n>l)Jen, bafi baburd) @ott feinen lffiilfen offenoaret, · bafi er· in
l:lenen, bie er a(fo bernfet, burd)S lffiort mirfen m o ((e; bafi fie
er1eud)M, oeMJret unb fe!ig merben mogen." ®o fte(Jt benn S)Jliffouri audJ in biefem $unfte feiner neu,
erbacl)tcn 2etJre im offnen lffiiberj�rucf) mit l:len fut()erif d)en
.>.8erenntnisf cI)dften.

i
I

IV.
Wcijf o urif cf)e 2dJre: 1l'lfrjmigm, wcldJc ®ott }ltr
,Srligkl'it :priihfffinifrt IJat, miHicu mtbcMngt rclig wcrhcn
trot ilJrcr; umtwilligffett �ihrrJlrcbctrn, mth nifmals kiitmcn
ftc haucrnh hie @nahr ucrlicrrtt, nic ans hcrrctuctt gan;
lJrra1rnfallett.
9Jciif ouri fagt: ,,®enn jid) @ott mit feiner @nabe einem
S)JcenfcI)en 3umenbet, fo fiifft b a s ® ibe r ft r e o en, mie ber
®t'f)tm fd)l11if3t uor bem ®ira[){ l:ler neubefebenben ijriihfings,
fonne. @:s mare ba[Jer @ott ein 8eidJtes, bas ®iberftreben
uon uie(en fficitrionen S)Jlenfd)cn f)inmeg�unef)men, bon benm er
es nid)t f)imuegnimmt." (s:t:l,. �Jc. 1873.)
,,�cf) min - fo fJat @ott befcf)loffen - lJon @:roigfeit
beftimmen, b e r u n b be r f o fl f e f i g merben, unb alte s:t:eufe(
in ber .poUc joi1en bieje nidJt aus meiner .panb reifien; idJ
mi(! fie nidJt bfos 3um !;s>fauben bringen, fonbern aud) barin
erf)aften unb a(fo fefig macfJen. '.rro� f e i ber �rcatur ge,
b O t e 11, bie meinen ffiat ruif1 3u ®dJanben macf)en."
®l)n.,
�er. 1877.) - ijerner: ,,'0er tl.(�ofte( fagt: @ott erbarmt
iidJ, mefdJer er mi£f. @:s mufi ifJm a (fo ein 2e iciJic£> fci n,
l) a S QI; i l) Ct ft r e Oen
lJ O 11 e i 11 e l1l S))ce 11 Jct) e 11 l) i n me (J & U •
n ef) men, jobafi il)n nid)t'3 f)inbern fonn, menn er einen
9JcenfdJen jelig mad)en milt. ®ih:be itJn bas 5lliiberftrefJen oei
feinem .&rbannen t)inbcm, fo fonute es nid)t f)eifien: er er,
bonnet jicf), nirfd)er er m i ( (, jonbem es miifite f)ei\in1, er er,
barme fief), roe!r!)cr er fo n n e, niim(id) bes fficenjcf)en, ber bie
@iite unb @rojimut 1,aben mirb, bas @rbarmen @ottel3 nicf)t
3u l)inbern." ('lb. S)Jc. 1873.) ,, &s fann ein 2lusenoiit11ter mofJ1 fa ( (e n; aber ei: m u fi
uor feinem &nbe menigften£l mieber 3uriicffommen; er fann
nid)t fern b{eiben, bas (ii fit bie @nabenmaf)( nid)t 3u." (Weft.
®�n. 1l3er. 1877.) -
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,,®enn @ott ben 2luserroiif){ten bie @nabe 3ur �efii:inbig,
feit gibt, fo f)aoen bie �icf)terroiif)ften f e i n ffie cf) t , @ ott a n,
3 u f f a g e n , bafi er if)nen nidJt aucf) biefes reid)e IDcafi ber
@nabe fd)enfte; benn @ott ift unl3 nicf)t ein befonl>ern3 grofieres
Wcafi berfe(ben fd)u{big." ,,@ottes lffiort be3eugt, bafi bie @nabe bas n a tilrf i cf) e
)ffiiberftreben tt>egnimmt, ja fogar ba!3 nmhuilligc ®treiten unb
®id),roef)ren gegrn fie iioerroinbet, oen @fauben fcf)enft unb
oemaf)rt." (2. u. Im. 1873.)
'0a f)iitten rob: a{fo eine @ua 'o e nwafJI, bie beffer @ n a ,
'o e nJtuang f)eifien foU te, roir f)iitten bie gratia irresisti
b ilis uni> bas d e cre tu m a b s o l utum, roie el3 ber ftrengfte
(foluinift nid)t beffer fef)ren fonnte. �euerbingl3 freHid) (enfen
'oie Wciffourier etwa£! ein, fie toerben in if)ren 2l u � b r ii cl' en
b orf i dJ tiger u n b IJ etffa u f u l i e r en i f) r e �rd e f) r e.
®o reben fie je�t 3. �. IJon einem ,, g e o r b n e t e n
illci.iffen", u m fid) gegen 'om 5Sorwurf ber ca{binijd)en 2ef)re
00111 decretum absolutum 5u fcl)ii�en. ®ie fagen (�. u. 5IB.
1881): ,,lffiof)( lef)ren wir ja nun aucf), bafi bie, bie @ott ein,
ma( aul3erwiif)ft f)at, felig roerben m ii f f e n. 2lber menn wir
IJon einem ilniiffen reben, fo ift bal3 f)immc{roeit (mirWd)??)
IJerfcf)ieben bon bem imiiffen, IJon bem (foluin rebet. �aluin
re'oet uon einem a of of u t e n [)Hi ff e n , wir aber re'oen tJon
einem geo r b n e t e n Wc ilf f en. .l8ei bem Wciiffen 'oes �aluin
finbet 8mang ftatt, l'llir aber i-eben t>on einem fo(cf)en illciiffen;
bei bem 1. fein 81Uang ftattfinbet (mirf(icl} ?), fonbern bei bem
2. @ott befu imenfc!Jen in 2iebe im @°:lJangelium nacf)gef)t, if)n
3ur .l8ufie fod't, friiftig 'ourd) bas lffiort an feinem .peroen an,
ffo�ft unb, if)n burcf) bie 113rebigt bess lffiortel3 baf)in bringt, 'oafi
er �ufie tf)ut unb an �ef um (.HJriftum gfaubt."
'0agegen merfe: tlur hurd) Oi>ottc!i Oouahe wcdm tuir
cr�altctt ttnb betualJrt Jttr £rligkeit; aber hicrc Oi>abc her
:BclJarrlidJkcit tcilt Oi>ott nid)t cinJclncn bcuor}ttgteu
�mrdJen willkiirlidJ tttth Jtuangoweire mit, ronhcrtt er
bidet reitte Oi>uabe allen an in gleidJrm' �a6e hurdJ ba!i
�Ort, llltb hie, tucld)e hie llOlt Oi>ott gcrdJCttktett Oi>nahen
kriifte hes �. Oociffe5 nidJt uon �dJ nooen, nidJt �inhcrtt,
ronbertt im Oi>lanben anue!Jmeu, gebrandJcn nub feff gatten
bfo ans Cfttbe, werhcn rclig werheu. Wirb atro lnt�erirdJer
reuo UOlt cinem £elig-werbcn-miilfeu her AtHicrwiifJltett
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n>l)Jen, bafi baburd) @ott feinen lffiilfen offenoaret, · bafi er· in
l:lenen, bie er a(fo bernfet, burd)S lffiort mirfen m o ((e; bafi fie
er1eud)M, oeMJret unb fe!ig merben mogen." ®o fte(Jt benn S)Jliffouri audJ in biefem $unfte feiner neu,
erbacl)tcn 2etJre im offnen lffiiberj�rucf) mit l:len fut()erif d)en
.>.8erenntnisf cI)dften.

i
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IV.
Wcijf o urif cf)e 2dJre: 1l'lfrjmigm, wcldJc ®ott }ltr
,Srligkl'it :priihfffinifrt IJat, miHicu mtbcMngt rclig wcrhcn
trot ilJrcr; umtwilligffett �ihrrJlrcbctrn, mth nifmals kiitmcn
ftc haucrnh hie @nahr ucrlicrrtt, nic ans hcrrctuctt gan;
lJrra1rnfallett.
9Jciif ouri fagt: ,,®enn jid) @ott mit feiner @nabe einem
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fonne. @:s mare ba[Jer @ott ein 8eidJtes, bas ®iberftreben
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es nid)t f)imuegnimmt." (s:t:l,. �Jc. 1873.)
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erf)aften unb a(fo fefig macfJen. '.rro� f e i ber �rcatur ge,
b O t e 11, bie meinen ffiat ruif1 3u ®dJanben macf)en."
®l)n.,
�er. 1877.) - ijerner: ,,'0er tl.(�ofte( fagt: @ott erbarmt
iidJ, mefdJer er mi£f. @:s mufi ifJm a (fo ein 2e iciJic£> fci n,
l) a S QI; i l) Ct ft r e Oen
lJ O 11 e i 11 e l1l S))ce 11 Jct) e 11 l) i n me (J & U •
n ef) men, jobafi il)n nid)t'3 f)inbern fonn, menn er einen
9JcenfdJen jelig mad)en milt. ®ih:be itJn bas 5lliiberftrefJen oei
feinem .&rbannen t)inbcm, fo fonute es nid)t f)eifien: er er,
bonnet jicf), nirfd)er er m i ( (, jonbem es miifite f)ei\in1, er er,
barme fief), roe!r!)cr er fo n n e, niim(id) bes fficenjcf)en, ber bie
@iite unb @rojimut 1,aben mirb, bas @rbarmen @ottel3 nicf)t
3u l)inbern." ('lb. S)Jc. 1873.) ,, &s fann ein 2lusenoiit11ter mofJ1 fa ( (e n; aber ei: m u fi
uor feinem &nbe menigften£l mieber 3uriicffommen; er fann
nid)t fern b{eiben, bas (ii fit bie @nabenmaf)( nid)t 3u." (Weft.
®�n. 1l3er. 1877.) -
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lrntm Mes nur brtt £inn IJabrtt, haO Meres
genbd,
J$liilfen nid)t etwa auf ber Unwibrrffegbarkeit bes aus
wiilJleuben giittlidJen Willms alo rotd)em berugt, ronbern
t1ielmelJr auf ber Untriiglid)kcit bes ewigen gottlid)en �or
auowilfens. Wer auogcwii1Jlt i�, mn6 and) 3um (!f;laubcu
unb 3ur £eligkeit kommeu, IJeiut im lntl)erird)CU £inne
bemnadJ nid)t: (!r muo gliiubig unb retig tuerben, tucil cs
t1ermoge reiuer :Xuo1u1tlJl IJabcn will, ronbern wcil
(!f;ott
(!f;ott mit nntriiglidJer Oi,cwilJIJeit bic .}!lcrronen norausweilJ,
an weld)eu lid) rein allgcmeinet ;fijeilswillc umuirltlid)t,
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nnb weil er
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-

ne ht bicrcm llora1rnwilfcn im UntcrrdJicbc tlOU

ben llttbertt retig 3u mad)eu berrlJlolfen gat. @5 o i ft be n n bus Q3 or fJ er be ft i m m e n au r @5 e fig f e it
b u r d) b a s go ttHd)e Q3 ora us m i fi e n b efti m m t, mas aud)
bie �ont,tYorm. pag. 716 ausfprid)t: ., �Hfo ift baran fein
,8meife(, bafi @ott gar roof){ unb auf!'.1 aflergemiffefte bor ber
,8eit ber lll.Mt 0 u b o r er[ ef)e n l)ab e unb nod) miffe, me(d)e
boll benen, fo berufen merben, g(iiuben ober nid)t gfiiuben
merben; item me(d)e tion ben �eMJrten beftiinbig, me(d)e nid)t
beftiinbig b(eiben merben, me(d)e nod) bem tYOfl toieberfef)ren,
mefd)e in Q3erftocrung geratf)en merb·en." 'tlie lJ.Riffourier afm
brel)en biefen @5a� um unb be9aupten gana caCbinifd): 'tl aQI
Q3 o r 9 e rm i f f e n @ o t t e s i ft bu r d) f e i n Q3 orf) erb efti m m e n
b e b i n g t.
Wur in biefem 0inne, bafi niimfidJ bas gottfid!e Q3oraus,
beftimmen burd) bie gottCid)e �riiicien0 beftimmt ift, fJaben mir
bas 3u berftel),en, mas bie �onf.,tyorm. pag. 705 fagt: .,mie
emige illiafJ( @ottes gber fiel)et unb meifi nidTt aflein ·3ut1or ber
�usermii{J(ten ®efigfeit, fonbem iit aud) aus gniibigem ®oflen
unb ®09(gefaUen @ottes in a:f)rifto �efu cine Uri ad) , f o b a
un f ere @5digte it u n b wa s au b e r f e l be n g e f) o r e t ,
�e t , m ide t , f)Hf t un b b e f o r b e rt," - niimlid) bei
enen, roe{d)e er als im �Hauben bef)arrenb tJorausge[ef)en ()at.
�u!'.lbritcrfid) mirb in ber �))itome ber �ont,tY. pag. 526
bie 2el)re bermorfen·: ., 'tlafi ber f)eifige @eift gegeben merbe
�.enen, fp iqm oo rfii �(i d) u nb b el) ardi d) m i b e r ft r e b e n."
ml)nCid)J�Jeifit es aud) pag. 608: .. �rne bie, fo bes qeHigm
@eifte� lillirhtngen unb �eroegungen, bie burd)s ®or t
gefd)el)en, l"l)ib e r f p ii nft i g , tie rqardi d) miberftre b e n , b i e
emp f a n g e n n i d) t , fonb ern b etrilbe n u n b tJedi e r en
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b e n f) eHi g e n @ e ift.11 - �efonbers aber tJermeifen mir auf
pag. 630 ber St.,ij.: ,,Unb ift ber{Ja(ben erftfid) biefer fa(fd)e
epifurijd)e ®afJn ernftfid) au ftrafen unb 3u bernmfen, 'oafi
e�Cicf)e bicqten, e s to n n e bn @ f a u b e u n b b i e e m p f a n g en e
@ e r e d) t i gte i t u n b @5"digteit b u r cf) te i ne , a u d) m u t,
wiU i g e u n b o o rfii � ( i d) e ® iin be ober bof es Wert tJ e r•
( o r e n ro erben." 5!3ergf. aticf) pag. 712, § 39 u. 40. utt'o
ben �rt. 12. ber �Uf!Sb. �onf.
®iebergoft gaben fid) bie imiffourier fiir igre �n:fe9re
auf :!Pnt!Jcr berufen unb be(Jau))tet, bafi fie mit il)m tJof1ig iiber,
einftimmten. 'tlies beranfafit uns, nod) ein ®oi·t iiber 2ut"{Jers
@5te((ung 5ur @nabenma{Jfiel)re "{Jin0uaufiigen.
&s (iifit fid) nid)t (eugnen, bafi 2utl)er, ller · ja aus bcr
fotgofifd)en Sfod)e fam, ein gutes ®tiicr auguftinifd)er 2ef)ran•
f d)auung mitbrad)te unb besl)a lb in feiner friilJeften $eriobe
nod) mel}r beterminiftifd) (el)rte. 'tlies tritt be[onbers {JertJor
in feiner fonft fo bortrefffhi)en ®d)rift De servo arbitrio bom
�agr 1525, morin er 5un1:id)ft nur bas Unuermogen bes fiinb•
fid)en m3i!1ens, 3ur ®efigfeit etmas bei0utragen, erroeifen miff,
aber bann, bariiber qinausgreifenb, fef)r an ben 'tleterminismus
anftreift. 'tlod) fcf)on ba{'o murben feine 'oeterminiftijd)en �been
ilbermunben unb 5ured)tgefieflt; je tiefer unb fe�er er in bie
SJef)re tJon ber ITT:ed)tfertigung einrouroefte, befto entfcf)iebener be•
tonte er bie �Ugemeinqeit ber @nabe unb bie Dbjettitiitiit ber
@nabenmitte1, un'o befto fd)iirfer befiimpfte er bie reformierte
@nabenmaf)Ueqre.
'tliefe unfre mef)au))tung tonnten mir llurd) tiiefe mus,
f)Jriicf)e aus 2ut{Jers ®d)riften unb \.j3rebigten bemeifen; bod)
mogen qier nur bier (i£:itate gegeben toerben. ®o fagt 2utqer
in feiner �rebigt bom ®onntag @5eptuag. (�au£Spofti((e 1534):
.. �us bem (e�ten ®))rucf): Q3i e( f i n b b e r u f e n , ab e r m en i g
a u s er m ii 1J 1 et , fd)o))fen bie fihmi�igen �opf mand)erfei un,
gereimte unb ungott1id)e @ebanten, gebenten a(fo: ®en @ott
er\111:if){et f)at, ber mirb oqne lJ.Rittel )efig. ®ieberum aber, wen
er nid)t ermaf)fet f)at, ber tque, mas er moue, fo iits if)m bod)
georbnet, 'oafi er faUen mufi, unb fonn nid)t fefig merben: bes•
f)alb miU id)!3 ge"{Jen faffen, mie es gef)t .•. Wun .•ift ge,
�
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@nabenmaf)Ueqre.
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f)Jriicf)e aus 2ut{Jers ®d)riften unb \.j3rebigten bemeifen; bod)
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.. �us bem (e�ten ®))rucf): Q3i e( f i n b b e r u f e n , ab e r m en i g
a u s er m ii 1J 1 et , fd)o))fen bie fihmi�igen �opf mand)erfei un,
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nugfam a11ge3eigt, 'oafi 111011 uor fofcl)en @e'oanfen ars uor 'oem
1:eufef fidJ l)iiten, un'o eine anbm 5illeife 311 ftubimn, unb uon
@ottes 5illiffen 3u ge'i>enfen, uorne(Jmen foff; namrid) man foff
@ett in f einer ID?ajeftat un'o mit ber morfef)nng 0ufrie'oen
faffen, 'oenn ba ift er unbegreiflid). Unb ift nidJt mogficl),
bali ein IDcenjcfJ 11id)t follt aus jo(d)en @e'oanfen geiirgert
nm'oen, un'o enhve'oer in mer3meiflung faf!en, o'oer gar gottfos
unb uermegen mer'oen.
aber @ott un'o feinen Sffiiflen recfit edennen miff,
11 5iller
'oer foH 'om redJten $!Beg gel)en, fo mir'o e·r nidjt geiirgert,
fon'oern gebeffert. '.{)er red)te 5illeg aber ift 'oer .perr lrf)riftus,
mie er fagt: inieman'o fommt 0um mater benn burd) micf).
5iller 111111 ben mater redJt fennen un'o 3u il)m fommen mHr,
ber fomme 311uor 3u lr!Jrifto, unb ferne 'oenfe{ben �rtennen,
n ii mri d) a { j o:
11 <£l)rijtus ift @ottes @5o(Jn un'o aHmiicl)tiger emiger @ott.
Was tl)ut nun tier @iol}n @ottes? �r mirb IDcen[d) um unfert,
miUen, er gibt ficl) unter bas @efe�, bali er un5 uom @eje�
er!ofe, er liilit fidJ freu3igen unb ftirbt am Sheu3, bali er fiir
unfm @3iin'oen be3ag(e; unb fteljet h>ie'oer auf uon 'oen stoten,
bali er 11n5 'ourd) feine 2!uferfte(Jung 'oen �ingang 3um ctvigen
2eben madJe, unb roiber ben emigen 1:o'o (Jeffe; unb fi�t 3ur
ffiedJten @ottes, 'oali er 11115 bertrete, unb 'oen (Jeifigen @eift
fdJenfe, unD 'ourcf) benfefben regim un'o fiilire, un'o mi'oer aHe
2lnfecl)tung un'o Q:ingaben bes 1:eufef� feine @(i:iubigen bemal)re.
'.{las l)eifit <£1)i·ijtum red)t erfennen.
nun biefe �rfenntnh3 fein un'o feft im .pewn ift,
11 ®0
a f s 'o a n n fal}e an un'o fteige l)inauf in ben .pi:nme(, unb mod)e
beine ffiecfJnung: 5illeif ber @iol}n @ottes fofdJes um ber
IDcenfcl)en miffen getl)an l}at. roie bod) @ottes .))eq gegen uns
IDcenjd)m ftel)e, fintema( fein @iol)n aus bes mater5 $ffii((en
unb �efef)f fofd)es tf)ut? �ft5 nid)t mal)r, ba mirb bid) beine
eigene mernunft 3mi11ge11, bali bu mufit jagen: $ffiei( @ott feinen
eingebornen @5ol)n um unfertmi(!en fo f)ingegeben, un'o f ein
um unjertmiffen nicl)t ber[d)ont f)at, fo mufi ers ja mit um'l
SJJcenfd)en nid)t iibef meinen. @r tviH ja nid)t, bali tvir uer,
Coren foffen tver'oen; fintema( er bie f)ocl)ften Wcittel fud)et un'o
brattdJet, 'oafi er un5 3um tleben l}elfe.
,, 2luf 'oiefe 5W eife fommt man recl)t 3u @ott, 1vie 'Denn
(£1)riftus fefbft prebigt, �ol). 3, 16: �Hfo got @ott bie 5ille(t

geliebet, baji er feinen eingebornen @iof)n gab, auf bafi ar!e,
f o an ifJn gfonben, nid)t uerforen n1erben, fonbern bas etvige
�eben l)aben. Wean f)a!te aber biefe @e'oanfen gegen jene, fo
aus 'Der uorigen IDceinung madJien, fo tvir'o man finben, 'oofi
jene @ebanfen bell! !eibigen 1:eufe{s @ebanfen finb, ba ein
IDcenfdJ iiber geiirgert mufi merben, un'o entmeber ber3tveifeln 1
ober uerroegen unb gottfo5 ttmben; benn er tann jidJ 3u @ott
nicl)rn @utes berfel)en.
unb beuten 'oie
11 �tlid)e fcl)opfen i{)nen an'oere @ebanfen,
5illorte a(jo: miel finb berufen, bas ift, @ott bietet uiefen \eine
@nabe an; aber tvenig \inb au!3ertviil)let, bas ift, er fiifit aber
\ofd)e @nabe tvenigen tviberfal)ren; benn es merben ifJrer menig
\efig. '.{)all! ift 3umaf ein gottfofer merftan'o: benn mie fonns
mog(id) jein, tvenn einer bon @ott nicl)ts anber!3 f)1ift unb
gfoubt, bafi er @ott nid)t foUt 'oarum feinb merben, an 'Deli
5illif1en es aHeine fdJfet, baji roir nid)t aHe fefig mzrben? IDcan
f)afte aber bieje ID?einung gegm jene, 'Die fief) finbet, mo man
am erften ben .perrn (HJriftum erfennen fernt; fo 1uirb man
befinben, 'oafi es eitel teufdifd)e 2cifterungen fin'o.
gat!3 tveit eine anbm Wein11ng mit 'oie[em
11 mergafb
@5prudJ: mie{ \inb berufen K benn bie �rebigt bes �u.angefii
gel)et ingemein unb offentlid), mer£! nur ljoren unb annef)men
mift; unb @ott lalits aud) barum \o gar gemein unb offentfidJ
prebigen, 'oafi jebermann es 1Joren, gfouben unb anne1Jmen foft,
unb \efig merben. filber tvie ge{Jet!3? 5illie l}ernad) im &uan•
ge(io fo(get: Wenig finb aulllenuiil)(et, bas ijt, roenig 1Ja(ten fief)
a(jo gegen bas �uangeHmn, bajj @ott ein @efaf1en an il)nen
{)at. menn etfid)e l)orens unb ad)tens nicl)t; et(id)e (Jorens unb
f)alten nicl)t feft baron, tvo({en audJ nidJts bariiber 3u\e�en unb
{eiben; etlid)e f)oren!3, nef)tnen fief) aber mel)r um @e{b un'o
@ut unb me(tlid)e 5illoHu� an. '.{las gefiiUt aber @ott nidJt
1111b mag fo(d)er \leute nid)t.
.,'.{)all! l}eifiet <£l}riftL15: nid)t ausmvaf)lt f ein, ba5 ift, jid)
nid)t fo f)a!ten, bajj @ott ein @efallen an if)nen 1Jiitte. '.{)a!3
aber finb au5ertviif)fte unb @ott roof){gefaf1ige �eute, 'Die ba5
&uangerium f(eijjig {)oren, an �l)riftum gfouben, ben @(auben
mit guten �riid)ten betveifen, unb bariiber (eiben, mas fie
leiben \of!en.
,,'.{liefer merftan'o ift 'oer recf)te merftanb, bet S:,liemanb
argern fonn, fonbern beff ert bie 2eute, ba!J fie gebenfen: 5illo(Jfan,
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foff id) @ott mol)fgefaffen, unb au\llermiif)fet fein; fo tuirb fief)£!
nid)t {eiben, bafi id) in bi.ifem @emiff en febe, miber @ottel3
@ebrl fiinbigen ttnb 'Der @:iiinb nid)t mel)ren moffre; fonbern
idJ mufi 0ur l,l3rebigt gef)en, @ott um feinen fJeifigen @eift
bitten, bas m:lort nid)t au£! 'Dem Sjeqen faff en, mid) miber 'Den
steufe( un'D fein Q:ingebeu mef)ren, unb um @:idju�, @ebu(b unb
5Seiftanb bitten: ba merben 'Denn feine �()riften aus. '.tiagegen
jene, 'Die bafilr �alten, bafi @ott nid)t jebermann 'Die @:ie(igfeit
gi.inne, entmeber tm0meifelte ober fidJm, gottfofe �eute ttmben,
bie l)in(eben tuie ba£! $ief), nnb benfen: es ift bod) fd)on ge,
or'onet, ob id) foff felig merben ober nid)t; mas milt idJ mir
benn faft mdJe tf)un? Wein, nid)t affo; bu {)aft .!BefefJf, bu
f qUft @ottes 5illort f)i.iren un'o an [f)riftum gfauben, bafi er
'oein S)eifanb fei, unb fiir beine ®iinbe be0af)U {)abe. tlem
.!Befe(J{ ge'oenf, bafi bu i{)m nad)fommft. tYinbeft bu bid) un,
gfiiubig unb fd)tnadJ , bitte @ott um feinen f)eifigen @eift, unb
5meifle nidJt, �f)riftus ift bein Sjeifanb, unb bu foftft burdJ if)n,
fo bu g(aubft, bas ift, bid) frin tri.ifteft, fefig merben. '.tias
tm:frif)e uns aUen unfer Heber S)m �efu� �f)riftus, %£men."
%erner fejen roir in 2utfJers �us{egung bes 1. .!Bud)es
illcofis: ,,�dJ {Ji.ire, ba!i {Jin unb mieber unter benen IJom �be{
nnb anbmn grofien S)erren etma bi.ife 5illorte fallen unb aus
gebreitet merben bon ber Q3orfe{)u11g ober mormiffenf)eit @ottes.
'.tlenn affo follen fie reben: m:l e n n i d) IJ e r f ef)en bin , f o
m a g idj e n t m e ber g u t e s o b e r b i.i f e s t!J11n , i d) n,e r b e
b o d) f di g m e r b e n; b i n i dJ a b e r n i d) t be rf e f) e n , f o m u fi
i d) be r'o am m t m e r b e n , u n a n g e f e f) e n m e i n e r m:l e r f e.
m:liber fo(cf)e gottfofe m:lorte moUte idJ gern 1ange bisputimn,
menn id) es meiner @efunbf)eit f)afben, bmn idJ je�t nid)t faft
gemifi bin, t()un fi.innte. '.tlenn mertn 'Die m:lorte maf)r finb,
mie fie fidJ 'oiinfen faff en, fo mirb bamit bie illcenfd)merbung
be� ®of)nes @otteil, fein \leiben unb �luferfte{)ung unb aUeil,
tnail er getfJan f)at um ber m:left SjeH unb @:iefigfeit miUen,
gar aufgel)oben un'o l)inmeggenommen."
tYerner fagt er 0u 1. illcof. 26, 9 ff.: ,,Wad) meinem
sto'oe nmben uiele meine 5Siid)er f)erfilrbringen unb fie an,
0ie'f)en, un'o llJer'oen alledei �rrtiimer un'o i[)te eigene ll3fJantafei
bemi:if)ren un'o befti:itigen moflen. Wun f)abe id) u. a. ge,
fd)rieben , 'oafi alf eil notmenbig fei unb gefcf)ef)en miiffe: id)
f)abe aber 0ug(eidJ babei gefe�et, ba!i man 'Den @ott, bet fidJ
0
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geoffenbaret f)at, anfef)en foll, gfeicf) mie mh: �i- 45 fingen:
Q:r f)eifiet �efus �f)rift, 'Der S)m 3ebaotf), unb ift fein anbmr
@ott, unb fonft an oiefen anbem Drten. &6er fie 11mben
uon 'omen Drten aUen iiber13ef)en, unb nur aUein bie an•
ne'f)men, ba IJom uer6orgenen @ott gel)anbeft mirb. �eto•
f)alben foUet i{Jr 'oaran gebenfen, 'oie i{Jr mid) ie�t {Joret, ba!i
id) 'oieil a(fo ge(ef)ret {)abe, ni:imlicfJ bafi man nicf)t forfd)en
fo(fe nacf) ber Q3orfe{Jung bes berborgenen @ottes, l o n b em
b a fi m an fidl a n b e r fdb e n morje f) u n g f o f le g e nii g e n
l a f f e n , fo 'o u r d) b i e .!B e r u f u n g u n b burdJ bas l,l3 r e b igt,
am t g e o f f e n b a r e t mir'o; benn 'oafe{bft fannft bu 'Deines
@(aubens unb @5e(igfeit gemifi fein unb fagen: �dJ gfaube an
'Den @:iof)n @ottes, bet ba ge[agt {)at: ®er an 'Den @:iof)n
g11iubet, ber lJat bas croige 2e6en; barum ift an if)tn teine
merbammnil'I ober Sorn, fon'oern ein m:lo{JfgefaUen @ottes bes
maters. Un'o eben baife(bige fJabe icfJ aucf) oft in an'oern
meinen 5Siid)ern gelef)ret, unb (ef)re es aucfJ ie�t nod) mit
(ebenbiger ®timme. '.tlarum miff id) entfd)ufbigt fein." @0113 be[on'oers aber mad)en mir auf einen .!Brief auf,
mertfam, mefdJen 2ut1)er am 8. %lug. 1545, a{fo etma ein
f)albes �a{Jr IJor feinem stobe, 0um Smee£ 'Der �e(efJrung iiber
'Die @nabenmal)( gefcfJrieben !Jat, morin es fJei!it: 11 �ieienigen,
IJon me(cfJen es f)ei!it: @:iie iinb uon uns ausgegangen, aber
fie maren nid)t IJon uns (1. �o{J. 2, 19), biefe finb mit ®iUen
ausgegangen, mit m:liUen gefaUen. nub wdl /ie als fold)e,
tueldJe fall en tuiirben, tJOt!llt5getulll3t tullren,
/iltb /ie
nid)t 1,1riibc�iniert worben. £ie tuiiren aber priibe�iniert
worbeu, wentt lie tuieber nmgckelJrt nnb in ber jjeiligung
unb �agrgeit geblicben wiiren.
@:io finben mir benn aud) l)ier 6ei �utf)er gan0 bief e(6e
%Cuffaffung IJon 'oer @nabenmal)f, roie mir fie aus ber �011°
forbien•trurme( unb 'Den aften fut{Jerif d)en '.tiogmatifern fennen
gefernt fJaben, unb 'Die 'oer neuen miffourifcf)en 2efJre fcfJnur,
ftra crs miberfpricf)t.

ro

&s ift gemif3 ein recf)t betriibenbes SeicfJen unfm Seit,
ein ernftes $or3eid)m be£! na{Jenben &nbe£l, 'oafi iiber'f)aupt ein
f olcf)er 2ef)rftreit innerf)a(b bet futf)rrifcf)en �ircf)e ausbrecf)en
fonnte, nacf)bem bie �onf.•tYot·m. fo Har, mie fie es im XL
,.
'-1' .t
,;
�
.,

oJ

•

22
foff id) @ott mol)fgefaffen, unb au\llermiif)fet fein; fo tuirb fief)£!
nid)t {eiben, bafi id) in bi.ifem @emiff en febe, miber @ottel3
@ebrl fiinbigen ttnb 'Der @:iiinb nid)t mel)ren moffre; fonbern
idJ mufi 0ur l,l3rebigt gef)en, @ott um feinen fJeifigen @eift
bitten, bas m:lort nid)t au£! 'Dem Sjeqen faff en, mid) miber 'Den
steufe( un'D fein Q:ingebeu mef)ren, unb um @:idju�, @ebu(b unb
5Seiftanb bitten: ba merben 'Denn feine �()riften aus. '.tiagegen
jene, 'Die bafilr �alten, bafi @ott nid)t jebermann 'Die @:ie(igfeit
gi.inne, entmeber tm0meifelte ober fidJm, gottfofe �eute ttmben,
bie l)in(eben tuie ba£! $ief), nnb benfen: es ift bod) fd)on ge,
or'onet, ob id) foff felig merben ober nid)t; mas milt idJ mir
benn faft mdJe tf)un? Wein, nid)t affo; bu {)aft .!BefefJf, bu
f qUft @ottes 5illort f)i.iren un'o an [f)riftum gfauben, bafi er
'oein S)eifanb fei, unb fiir beine ®iinbe be0af)U {)abe. tlem
.!Befe(J{ ge'oenf, bafi bu i{)m nad)fommft. tYinbeft bu bid) un,
gfiiubig unb fd)tnadJ , bitte @ott um feinen f)eifigen @eift, unb
5meifle nidJt, �f)riftus ift bein Sjeifanb, unb bu foftft burdJ if)n,
fo bu g(aubft, bas ift, bid) frin tri.ifteft, fefig merben. '.tias
tm:frif)e uns aUen unfer Heber S)m �efu� �f)riftus, %£men."
%erner fejen roir in 2utfJers �us{egung bes 1. .!Bud)es
illcofis: ,,�dJ {Ji.ire, ba!i {Jin unb mieber unter benen IJom �be{
nnb anbmn grofien S)erren etma bi.ife 5illorte fallen unb aus
gebreitet merben bon ber Q3orfe{)u11g ober mormiffenf)eit @ottes.
'.tlenn affo follen fie reben: m:l e n n i d) IJ e r f ef)en bin , f o
m a g idj e n t m e ber g u t e s o b e r b i.i f e s t!J11n , i d) n,e r b e
b o d) f di g m e r b e n; b i n i dJ a b e r n i d) t be rf e f) e n , f o m u fi
i d) be r'o am m t m e r b e n , u n a n g e f e f) e n m e i n e r m:l e r f e.
m:liber fo(cf)e gottfofe m:lorte moUte idJ gern 1ange bisputimn,
menn id) es meiner @efunbf)eit f)afben, bmn idJ je�t nid)t faft
gemifi bin, t()un fi.innte. '.tlenn mertn 'Die m:lorte maf)r finb,
mie fie fidJ 'oiinfen faff en, fo mirb bamit bie illcenfd)merbung
be� ®of)nes @otteil, fein \leiben unb �luferfte{)ung unb aUeil,
tnail er getfJan f)at um ber m:left SjeH unb @:iefigfeit miUen,
gar aufgel)oben un'o l)inmeggenommen."
tYerner fagt er 0u 1. illcof. 26, 9 ff.: ,,Wad) meinem
sto'oe nmben uiele meine 5Siid)er f)erfilrbringen unb fie an,
0ie'f)en, un'o llJer'oen alledei �rrtiimer un'o i[)te eigene ll3fJantafei
bemi:if)ren un'o befti:itigen moflen. Wun f)abe id) u. a. ge,
fd)rieben , 'oafi alf eil notmenbig fei unb gefcf)ef)en miiffe: id)
f)abe aber 0ug(eidJ babei gefe�et, ba!i man 'Den @ott, bet fidJ
0
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geoffenbaret f)at, anfef)en foll, gfeicf) mie mh: �i- 45 fingen:
Q:r f)eifiet �efus �f)rift, 'Der S)m 3ebaotf), unb ift fein anbmr
@ott, unb fonft an oiefen anbem Drten. &6er fie 11mben
uon 'omen Drten aUen iiber13ef)en, unb nur aUein bie an•
ne'f)men, ba IJom uer6orgenen @ott gel)anbeft mirb. �eto•
f)alben foUet i{Jr 'oaran gebenfen, 'oie i{Jr mid) ie�t {Joret, ba!i
id) 'oieil a(fo ge(ef)ret {)abe, ni:imlicfJ bafi man nicf)t forfd)en
fo(fe nacf) ber Q3orfe{Jung bes berborgenen @ottes, l o n b em
b a fi m an fidl a n b e r fdb e n morje f) u n g f o f le g e nii g e n
l a f f e n , fo 'o u r d) b i e .!B e r u f u n g u n b burdJ bas l,l3 r e b igt,
am t g e o f f e n b a r e t mir'o; benn 'oafe{bft fannft bu 'Deines
@(aubens unb @5e(igfeit gemifi fein unb fagen: �dJ gfaube an
'Den @:iof)n @ottes, bet ba ge[agt {)at: ®er an 'Den @:iof)n
g11iubet, ber lJat bas croige 2e6en; barum ift an if)tn teine
merbammnil'I ober Sorn, fon'oern ein m:lo{JfgefaUen @ottes bes
maters. Un'o eben baife(bige fJabe icfJ aucf) oft in an'oern
meinen 5Siid)ern gelef)ret, unb (ef)re es aucfJ ie�t nod) mit
(ebenbiger ®timme. '.tlarum miff id) entfd)ufbigt fein." @0113 be[on'oers aber mad)en mir auf einen .!Brief auf,
mertfam, mefdJen 2ut1)er am 8. %lug. 1545, a{fo etma ein
f)albes �a{Jr IJor feinem stobe, 0um Smee£ 'Der �e(efJrung iiber
'Die @nabenmal)( gefcfJrieben !Jat, morin es fJei!it: 11 �ieienigen,
IJon me(cfJen es f)ei!it: @:iie iinb uon uns ausgegangen, aber
fie maren nid)t IJon uns (1. �o{J. 2, 19), biefe finb mit ®iUen
ausgegangen, mit m:liUen gefaUen. nub wdl /ie als fold)e,
tueldJe fall en tuiirben, tJOt!llt5getulll3t tullren,
/iltb /ie
nid)t 1,1riibc�iniert worben. £ie tuiiren aber priibe�iniert
worbeu, wentt lie tuieber nmgckelJrt nnb in ber jjeiligung
unb �agrgeit geblicben wiiren.
@:io finben mir benn aud) l)ier 6ei �utf)er gan0 bief e(6e
%Cuffaffung IJon 'oer @nabenmal)f, roie mir fie aus ber �011°
forbien•trurme( unb 'Den aften fut{Jerif d)en '.tiogmatifern fennen
gefernt fJaben, unb 'Die 'oer neuen miffourifcf)en 2efJre fcfJnur,
ftra crs miberfpricf)t.

ro

&s ift gemif3 ein recf)t betriibenbes SeicfJen unfm Seit,
ein ernftes $or3eid)m be£! na{Jenben &nbe£l, 'oafi iiber'f)aupt ein
f olcf)er 2ef)rftreit innerf)a(b bet futf)rrifcf)en �ircf)e ausbrecf)en
fonnte, nacf)bem bie �onf.•tYot·m. fo Har, mie fie es im XL
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�rtiM getf)an, iiber bie @nabenwaf)f fid) au�gefprod)en f)at;
betrilhnb, bafi gerabe bie gt·iifite affo: futf)eri\d)en @;�noben
�nmifa�, bie 'ood) fonft mit fo grofiem �ifer iiber ber reinen
\lef)re f)a ften miU unb gemifi aud) mit uie(em @:iegen in ber
neuen ®eH fiir ba� ffieid) @otte� gearbeiM lJat, bafi gerabe
biejer futf)erifd)e �irclJenfiirper auf fofd)e cafuinifd)e momege f)at
fommen fiinnen. @ebe @ott ben irrenben .$Sriibern in ber
fficiffourift)nobe 'nemnt genug unb er{euclJtete �ugen, if)ren
fclJmeren �bfaff uom futljerifcfJen 5Sefenntnis 3u edenmn unb
bufifertig 3ur 2ef)re ber �iiter 3urilcf3ufefJren. Uns anbern
2utlJernnmt aber, bie mir biefe miffouti\cfJe 3'nleljre auf bas
entfd)iebenfte abweifen, fei biefer feibige 2egrftreit eine ernfte
fficaf)nung 3u red)ter 9ciid)ternfJeit, ®ad)famfeit unb �reue, auf
bafi mir lJaften, ma� mil: 9aben unb uns niemanb bie
Shone raube.

-�-

illon bemfelben �erfaff er erfd1eint 'oenmiid)ft in britter uermefyrter
�uf(age:

jird;e, jitird)en unb g,eftten
f amt bmn Unterfd)eibnngs{eljrrn.
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